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1.1．イギリス英語の発音 
 英語学習者が習う発音は容認発音（Received Pronunciation, RP）であるが、これはイギリス
南西部を発祥とする発音であり、現在ではイギリス国内であればまったく地域差のない、いわゆ
る標準発音と呼ばれるものである。しかしながら、生得的にこのアクセントを用いるイギリス人
































ようである（e.g. John Smith, Esq.）。 
 語彙的違いは、多くの場合同じ概念を表すのに異なる語（句）を用いることに起因するが、
Trudgill and Hannah (2017:90-92)は、語彙的違いをもつ語を具体例とともに以下の４種類に分
類している。 
 (1) 異なる意味を有する語： 
homelyは、イギリス英語ではdown to earth, domesticという意味で使われるが、アメリカ
英語ではugly (of people)という意味で使われ、前者の意味で使う場合はhomeyが使われる。 
 (2) 共通の意味にそれぞれ別の意味が加わった語： 
frontier (=a wild, open space) は、イギリス英語ではborder between two countries
の意味が加わる。 
bathroom (=room with bath or shower and sink) は、アメリカ英語ではroom with toilet 
onlyの意味が加わる。 
 (3) スタイル、含意、使用頻度が異なる語： 
autumnは、イギリス英語では一般的に使われ、文体を選ばないが、アメリカ英語では稀で、
詩的またはフォーマルな場で用いる。代わりにfallを使う。 
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 (5) イギリス英語のみ 対応するアメリカ英語 
dynamo generator 










 (6) 移入された語 それ以前の語 







soft drinks minerals 




















英語では使われないが、アメリカ英語ではhave gottenが‘own’ や‘possess’ の意以外で用いられ
ることはよく知られている。 
 (7) イギリス英語 アメリカ英語 
現在形 過去形／過去分詞形 過去形／過去分詞形 
Burn burnt burned 
Dwell dwelt dwelled 
Dream dreamt dreamed 
Kneel knelt kneeled 
(Trudgill and Hannah, 2017:61) 
動詞を前置詞とともに用いる連語においても英米で異なる場合がある。 
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 (8) イギリス英語 アメリカ英語 
to battle with/against (the enemy) to battle 
to check up on to check out 
to fill in (a form) to fill out 
to prevent (something becoming…) to prevent from 
to protest at/against/over (a decision) to protest 






 (9) イギリス英語 アメリカ英語 
undertaker; hairdresser -cian:  mortician; beautician 
retired person; conscript -ee:    retiree; draftee 
snack bar; shoe shop -ery:   eatery; bootery 
lorry driver; gambler -ster:  teamster; gamester  
(Trudgill and Hannah, 2017:74) 
(10) アメリカ英語 
動詞 名詞 
to cook out (-side) a cook-out (‘an outdoor barbeque’)
to know how (to do something) the know-how 
to run (someone) around the runaround 
to stop over (somewhere) a stop over 
to try (someone) out a try-out (‘an audition’)
(Trudgill and Hannah, 2017:74-75) 
1.3.3．前置詞 
イギリス英語とアメリカ英語では、同じ意味を表すのに用いる前置詞に違いがある。 
(11) イギリス英語 アメリカ英語 
behind in back of 
out of out 
round around 
to be in a team to be on a team 
to live in a street to live on a street 
to be in a sale to be on sale 
(注：イギリス英語ではon saleはfor saleの意で用いられる) 




(12) イギリス英語 アメリカ英語 
The soup has carrots in The soup has carrots in it 
This shirt has two buttons off This shirt has two buttons off it 
I’d like toast without butter on I’d like toast without butter on it








(13) In both British and American English, cheers is the practically universal toast 
before drinking.―Longman Guide to English Usage (1988) [Longman Guide]
 しかし、このcheersはイギリス英語においてのみ、お礼やお詫び、さらには別れの挨拶にも用
いられる万能の表現である。 
(14) For many British speakers it is an all-purpose word used as a form of thanks, as 
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(15) ta 
Exclamation (Brit.) (informal) thank you. 
ORIGIN late 18th cent.: a child’s word.






(16) The Danish word for Thanks is tak.  In Scotland and upper England it was common 
to drop the k at the end because of the way words were pronounced during the time 
of Old English and Middle English. Hence the slang word “Ta” which should actually 
be pronounced “TA-k” but over time became “Ta” is really Tak meaning“Thanks.”




























(18) Non-U Ｕ 
Classy smart 洗練された、エレガントな 
costly expensive 高価な、贅沢な 
dress-suit dinner jacket 男性の礼服 
expecting pregnant 妊娠している 
I couldn’t say I don’t know 分かりません 
jack (in cards) knave （トランプの）ジャック 
mirror looking-glass 鏡 
pardon? what? （聞き返しの）すみません、何ですか 
pass on die 死ぬ 
pastry cake ケーキ、パン菓子 
perfume scent 香水 
preserve jam ジャム 
serviette table-napkin ナプキン 
sufficient enough 十分な 
toilet paper lavatory paper トイレット・ペーパー 
unpleasant odour awful smell 悪臭 
wealthy rich 金持ち 
wire telegram 電報、電信 
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ける識者もいた。例えば、Sutherlandは、彼独特のユーモアと風刺を込めて、次のように述べて
いる。 
(19) ...Nancy Mitford, with all her goings on about U and non-U, fairly put the cat 
among the pigeons. ...―Sutherland (1978:68)（ナンシー・ミットフォードがＵとNon-Uの
言葉遣いについて言い出して、まるで鳩の群の中に猫を放り込んだような大騒ぎだ） 
(20) A great deal of nonsense has been written about so-called upper class speech, as 
if it were some sort of trap deliberately set by the socially assured to catch out 




































































て英国ノッティンガム大学英語学部（School of English Studies, The University of Nottingham, University 
Park, Nottingham NG7 2RD, UK）に客員研究員として英国中東部のノッティンガム市で暮らす機会を得た。こ
の時の体験知見を「イギリス英語の背景」と題した一連の論考［浅田（2009a～2010）］にまとめているので、ご
参照いただければ幸いである。 
２ Jules Gillieron (1854-1926）は、スイス生まれの言語学者で、言語地理学の基礎を築いた１人。 
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